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 Wakako Yamauchi の短編が収録された Songs My Mother Taught Me は、‟Country Stories”、
‟City Stories”、‟Recollections”に分類された 16 作品、そして戯曲の 2 作品で構成されている。Songs 
My Mother Taught Me 所収の‟Introduction”より、Garrett Hongo は Yamauchi の作風について以
下のように述べている。 
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There is a grand poignancy to all of this telling that Yamauchi, as a literary stylist, 
manages to fix in the mind with two literary techniques perhaps mast familiar to poets: 
(1)She gathers up images from the landscape and from common life and weds them to 
narrative events; and (2)she ties new emotions, just emerging in the lives of her people and 












すると共に、彼女たちを取り巻く周囲の反応を分析する。考察の方法としては、Songs My Mother 
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“The Handkerchief” は、二世の息子 Benjaminの語りにより物語が展開する構成となっている。









のが、母が家を空ける理由である。‟Don’t you understand? It isn’t my choice. My sister is ill. Be 
reasonable; it’s only for a month” (‟Handkerchief” 122) とあるように、母は姉の看病のためであ
ると主張するが、次の言及から彼女の本意を推察することができる。‟It’s always like this. I’ve 
devoted eighteen years to you－without complaint, without demands. I’m not made of stone. I 




She was now helping a friend in his restaurant, she said. Just helping out－sometimes in 
the kitchen, sometimes at the counter－helping and earning a little money besides. This 
man had been widowed recently, and without his wife he was unable to carry on the 
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第 3 章 母親を忘却する娘と父 
娘と父の姿に焦点を当て、彼らが逸脱する母を肯定する要因を明らかにする。母が家を出てから
は、母の代わりに長女の Mary が家事を行うようになる。‟She took her job seriously and the house 
was never cleaner, never neater; meals, such as they were, were served at 5:30, never a minute 
later” (‟Handkerchief” 123) から分かるように、Mary は家事を完璧にこなすことで、家族内で母
の忘却を促す働きをすると同時に、逸脱する母の存在を肯定する存在として描かれていると考える。 
ちなみに Yamauchi は、この設定と同様、母としての役割を担う娘が登場する例として“So What; 
Who Cares?” という作品も書いている。この作品では、年老いた母を介護し、母の人生を自分の理
想へ近づけようとする娘の姿を通し、母子関係の逆転が描かれている。‟It got so you couldn’t tell 
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り得たのであろう。 
父に至っては、‟Papa himself didn’t hurt. Even with Mama gone, his routine did not change” 











第 4 章 母親を忘却する息子 
ハンカチの変化に焦点を当て、家族、特に Benjamin が母の存在を忘却し、逸脱した母を否認す
る過程について考察する。母が別れ際に Benjamin に託すハンカチは、“Though he didn’t use it, he 





母の行為を、Traise Yamamoto は以下のように分析する。 
 
It is here that the mother’s process of “effacement” begins: she makes her difference, as 
much as possible, by muting its visible and verbal features….However, there are also 
indications that the mother’s retreat to silence and invisibility are not only passive 









     The handkerchief was in his pocket. Benji put it to his nose－bleach and soap. The smell 
evoked a memory of a scant few weeks ago when order and mercy prevailed－the smell of 
an orderly house, the father, mother, members of the family in their proper places, chain 
of command undisturbed. (‟Handkerchief” 125) 
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     He closed the door carefully and got out the handkerchief. He put it to his nose. The smell 






     He put it to his mouth, ready to bite the deceitful cloth, but the smell stopped him. It was 
sour. Was it from his sweating palms or his tear or did the handkerchief changed? He 




ことへの強い抵抗が感じられる。しかし、‟Was it from his sweating palms or his tear or did the 






For a few days Papa appeared grim and talked even less, but that passed, and maybe 
became because the night were so warm, his bedroom door now remained open. He seemed 
more friendly. He made half-jokes now and then, and the children responded quickly to 
show their appreciation. Mary changed too. The house was less tidy, the food more varied, 
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     He saw the handkerchief between Papa’s good shirt and Mary’s scarf. It was pink and stiff, 
as though it had taken the colors of Mary’s scarf and fallen into the starch with Papa’s 





って燃やされてしまう。その時の様子を Benjamin は、‟Everything was the same－the grass, the 
shrubs, the fence, the lilies of the Nile, the clothesline with the morning’s wash” (‟Handkerchief” 
126) と述べている。母が居なくなるという大きな変化が起きているにもかかわらず、普段と変わら
ない様子から、母の存在を忘却し、新しい生活に適応し始める家族の姿が読み取れる。母の帰宅を
心待ちにしていた Benjamin ですら、母の表象であるハンカチを手放すことを選択するのである。 
 
     Benji removed the handkerchief from the line and looked at it. He walked to the fence and 
dropped it on the other side. A freak wind blew in from nowhere and carried the 
handkerchief off, past the next lot and into the distance, and the same wind scattered the 
























中島彩花 日系アメリカ人作家 Wakako Yamauchi “The Handkerchief”に見る母親の逸脱と家族関係 







(2) Hisaye Yamamoto は、1921 年カルフォルニア州リドンド・ビーチに生まれる。彼女は、14 歳頃から
『加州毎日新聞』の英文欄に投稿を始め、18 歳頃には定期コラムニストとして活躍する。太平洋戦争中、
アリゾナ州のポストン収容所にて、収容所の機関紙『ポストン・クロニクル』のリポーターとなり、こ
の間に Wakako Yamauchi との友情を培う。また、主婦業に励むかたわら執筆活動を行う‟kitchen writer”
の先駆者と言われる。代表作として、‟Seventeen Syllables”(1949)、‟The Brown House”(1951)、





(4) 1974 年、戯曲に書き換えられた“And the Soul Shall Dance”が上演されてから、Yamauchi は本格
的に劇作家としての活動を始める。主な作品としては、短編作品“In Heaven and Earth”を戯曲に直
した The Music Lesson、収容所での生活を描いた 12-1-A、二人の女性が織り成す情念と嫉妬の愛憎劇
である The Memento、毛沢東の妻、紅青の生涯を描いた The Chairman’s Wife がある（桧原 135）。 
(5) 1913 年、カルフォルニア州議会において、外国人土地法が制定された。これは、日系移民一世から土
地所有権を奪い取ることを目的とするものであった（植木 35）。 
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